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Aktenvermerk zum Besuch von Dr.

We t z e 1

am 3.6.1939.

Dr. W e t z e 1 nahm die Gelegenheit eines Aufenthalts in
Berlin wabr, um i.iber den Stand der wissenschaftlichen Bearbeitung der Wlinschelrutenfrage zu berichten. Wi~ auch schon aus den
seinerzeit eingesandten Veroffentlichungen hervorging, ist man
auf dem besten Wege, die physikalischen Ursa chen des Wtinschelruten-Phanomens klar zu legen. Hemmend fi.ir die Anerkennung der
Wirklichkeit des ganzen Fragenkomplexes wirken immer wieder
die durch Dilettanten und Betri.iger verursachten ungtinstigen
· Urteile der Fachwelt. Da aber hier der Nachweis erbracht wird,
dass dem Wtinschelrutenausschlag ein exakt erfassbarer physikalischer Vorgang zugrunde liegt, ware es wlinschenswert, wenn
durch irgendwache amtliche Massnahmen die Tatigkeit der Dilettanten unterbunden werden konnte. Da bei den verschiedenen Polizeiprasidien bereits Referate fi.ir die Wi.inschelrute bestehen,
ausserte Dr. Wetzel den Wunsch, dass der Verein fi.ir das Wtinschelrutenwesen unter die Schirmherrschaft des Chefs der Deutschen
Poliz~i gestellt und bei ihm ein Sonderreferat eingerichtet
wird, das die Referenten der Polizeiprasidien einheitlich unterrichtet. Bei der Wtins chelrutenfrage liegt also genau dieselbe
Schwierigkeit vor, wie bei der "Welteislehre". Da die Wissenschaftler, die sich sellstlos mi t der Wi.inschelrutenfrage beschaftigen, vielfach von amtlichen- und Parteistellen deswegen ange.griff en werden, besteht die grosse Gefahr, dass diese Wissenschaftler von der Beschaftigung mit die sem wichtigen Problem
abgedrangt werden. Infolge des Wunsches den"Verein. fi.ir das
Wlinschelrutenwesen•1 dem Schutze des Reichsfi.ihrers 71 zu unterstellen, ware eine gute Iv.oglichkei t gegeben, auch dieses wichtige Gebiet in das "Ahnenerbe" einzubauen, zumal seine Bearbeitung sch on unmittelbar vor der Erringung grundlegender Er f olge
steht.
Dr. Hetzel ausserte sich auch Uber seine und seiner Zeitschrift
"Natur und Vol~" E.;j_nstellung zur Wel teislehre und er le.g te
Wert auf die Festst ellung , das s er der Vlelteislehre s op.rie sie
in der Forschungsstatte fi.ir Geophysik betrieben wird, durchaus
zustimmend gegeni.iber steht und sich auch in seiner Zeitschrift
in der let zten Zeit mehrfach ent spr e chend geaussert ha be.
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Die r,_ i tarbei t Hanns F i s c h e r s lehnte Dr . Wetzel auch
fur seine Zeitschrift und seine Forschungen ab, weil er Hanns
Fischer fur wissenschaftliche Arbeit nicht geeignet h&lt. Er
charakterisierte ihn als dilettantisch und fantasievoll aber
nicht exakt.
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